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Madam  President, 
Everyone here will  undJ::~rsta11d -!;hat  I  find it di:f'ficul  t  to hide 
what  I  feel  as  I  s·tand in this Chamber today.  I  was  elected 
with you in June 1979  and,  with ·ten years  as  a  member  of this 
House  and four terms  as President  of the  Co1mcil  behind me,  I 
see so m~  familiar faces  as  I  look around. 
You  bring back memories  of various stages of a  political 
career,  of which this particular moment  is undoubtedly  a 
high poi:L  .~ 
In ~  view neither purpose nor degree  of commitment  should 
depend on the particular hat  one  is wearing.  What  is both 
new  and humbling for me,  as  I  stand before you today,  is 
that  I  have been entrusted by the  governments  of our ten 
cmmtries with the difficult task of presiding over the 
institution which is regarded as the  power-house  of European 
integration at  a  time when the European  venture is plagued 
on all sides by the myriad problems which have  dogged our 
slow and difficult progress for years past. 
I  am  well  aware  of the daunti.ng nature of the task which has 
been entnu;ted to n1e.  For this reason  I  would like to begin 
by paying a  warm  tribute to my  illustrious predecessors,  and 
in particular to Roy  Jenkins,  who  ran the ship with determination 
and  courage for the last four years.  For the same  reason my 
colleagues - all of whom  are present at this solemn gathering -
and myself are  depending on the  support  of the elected 
representatives of the peoples of Europe.  We  are  determined 
to stick resolutely to the  course  plotted for our generation 
9Y  the most  iilustrious of Europeans,  Robert  Schuman.  We  have 
no  alternative unless we  want  to dash the legitimate hopes  of 
270 million Europeans. ---~---------- -·------
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The  Corr.mis:c:ion  would: 
have  b~en paid  to the 
to associate  i tseif with the tributes \-.rhich 
's ne,.rest  Nember  St;:;.te.  In p8.rticular 
w·e  1,rould  like to v-relco:me  th~ ::o(>presentatives  of the  Greek people  who 
on  all thrct  to each  OJ':P;  of u::1.  But  I  would 
like to  emphe.siz:e  1  '"'lr·'-ar<~  of  th<:J  hopes  and the 
•s  desire  o  taka part in the 
should 
'bnc:-~nJse  it.  nffirms  the vitality and 
It should  a.1so  serve  as  e.  reminder 
to the institutions of  r  bili  ties  c~nd  oblig:=ttions. 
1I'here  :is  :no  doubt  ~  ird:t:l.'i  ~  the poli  tic2.l  2dva.nta.ges  of enlargement 
vdll  he  overshado•tJed  fro;n  ilw to time  by  the problems  of integr<tting 
ecorlO![i,T  in.to  Community  during a  period of 
s1.ncere  hope  that  at  such times,  and  in 
lose  1  we  f5hex·e:  the  c:rea.tion of a 
European union  011  law  8.nd  vJe  must  not  disappoint 
those  who  are  cmmting on us. 
Tln.s  is  b~cause we  ~re eel  the arrival 
of a  nm• Mem-ber  Stnte in  oom.  There is no  need 
for me  to tell you that  our ;;oci  is :tn  the throes  of  211  extremely 
·both  our econom;y  ''cY-td  our Hill to 
l'lE  i.s  ·t,he  simultaneous  Hn.ning  of enthusic.sm 
serious crisis whirh is 
succeed.  ~-Jhat  is 
throughout  the  Community  for  Europe2n  union.  Its importc:nce  and 
significance are no  longer understood. 





arf' :not  too bright.  The  recession 
ion.s  of a  catastrophe which 
Ni  1  l~'-;  01.1!'  fo:a1vation.  too in the  economic 
the ver:r  ~.ralues  on which 
it is not  merely 
took a  decision to act 
never solve their common 
as  these same  countries,  lfli  th 
l(<''E'::"lrt:r·e  t  wi thr:r'cand  the demands  and 
a:va..rice  of the  S1.1pcrpc~>Jc:ors  of' the  eight:l.es~  the motto of "united 
none  of its attraction and 
I  are  endeavouring: 
to  the  fmlndr.o>.ti;::ms  crt'  an ever closer union among the 
peopler:l  of 
to promote  and.  social progress in our countries by 
cmr.mon  act  i on to  the barriers which divide Europe; 
to se6ure the  :imprm'Ument  of 1i  ving and working - to remove  exhrt 
- to 
------~-----·---
and promote  concerted action to 
?  bal  a.nced trade  and fair 
0\11"  ec.~onomies  and to ensure their 
:!.;;h'S  differences existing 
o:f the less 
a.  omr;,;:~on  commercial  policy,  to the 
I'E'st:rit:rtions  on international trade; 
bind.B  and the overseas 
of their prosperity. 
the  :rL'~'"'  Comm.is:sion  takes 
sn"  t.o  ~t;herther the Conunission 
it :i.s  so  ;. ts very nature, 
b;\r  the express wi.sh  of the co:ntracting parties ,to the Treaties, 
and finally  It il"l  the  driv:i.ng force behind 
of the Treaties.  It is 
Community's 
to play in grasping the 
to meet  the aspirations of 
the  of 
The  ne1-;  Commission  combine~;  a.  wealth of experience with fresh 
talents.,  .#if::  I  introdn.or1  my  t£:!am,  I  will of course  add  a  few 
ourselves. 
/ " 
There is no  need  for  most  of my  colleagues since 
they have  been  ansvre:Hng your quest  :ions  faithfully and to your satisfaction 
for years.  A vJOrd  abm.rt  the  '1t?:hcomer~  - all of whom  served their own 
countries vd  t:'-1  6 
call..  A1J 
who  has  a  va1:iar::t 
he  conducted his  coun~ 
he  joined  us~  1~~~ 
staff.  He  gave: 
Mr  AndrH~sse1 1 
of political 
a  former 
country~s 
rny  old friend  0 
VB,lue  hls  term at> 
he  sat on 
You  alreE.'.dY  k:nmi  v;h;~t  onr 
·:·o  us  from  Greece.  As  you know, 
ons very efficiently before 
2"  E'r,niol"  po~it:i.on on the Commission's 
Bur;.destag to  join us. 
l~ir:ister~s  and  leaders 
m~  from  the Netherlands.  Hr  Richard, 
:tional reputation as his 
2~u efficiency you learned to 
J.,  t1;-Jo  short years ago, 
i or:o  rP.  to be.  There  h::ts  been publicity 
-,  st.  I  ~-.7011.Id  J:ike  to confirm that 
ed.  ternn  .e::sourA  you that the 
allocation of portfolios reflects,  first and  foremostf  our concern to 
strengthen internal 
well  awc..re 
may  create d:i.ffieul  ti<t'B 
to st&..nd  shou1de:r.  to  s:houlder  \; 
solidarity.  is the 
of hts eJcperience  and 
I 
collective responsibility.  We  are 
s  is wh.Y  we  2re determined 
\.w,  collective responsibility means 
of us  can  ma~e the best  use 
the  Community's  cause. \ 
-----··----·· 
It is in this spirit that each of us  gave  a.  solemn undertaking 
before the Court  of Justice this morning that we  would  be. 
completely independ.en1;  :m  perf'onnance  of ottr duties,  in 
the general interes1;  the  and that  we  would 
neither seek nor 1;ake  from  any Government  or from 
a:ny  other body  .. 
I  should like to at:reea the importance of this solemn undertaking 
which,  far from  bdng a  mere  fo:nnality,  ie  crncia.l to our mandate. 
I , 
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Madam  President,  UJdies  and Gentlemen 
I  am  stru.ck by the fact that in recent years,  and more 
particm.lar1y since 
suffrage,  reoul"!'ing 
by d:l.rect  universal 
of form  end  eubsta~ce have 
strained relations between  mll"  two  institutions..  The 
same  point  was  ma..cle  at the recent  European  Council in 
Luxembourg,  which deplored the permanent state of 
interinstitutional strife.  The  new  Commission's first 
concern,  therefore,  was  to get to grips with this problem. 
We  did so at an informal meeting held before we  actually 
took up office. 
It would be premature to draw  an~ conclusions at this stage. 
:Bu.t  we  have  come  up with a  number of indicators,  which  I 
will put to your President withO".:tt  delay.  What  we  would 
like to do - and there is no time like the present - is to 
take a  close  look at what  can be done to help us play a.  more 
effective part in your proceedings,  and by so doing strengthen 
the dialogue between our two  institutions. 
However this dialc,gue must  be unequivocal and harohitting. 
Perhaps  I  can take this opportunity of referring to the budgetary 
developments  which the Commission has already discussed.  This 
is not the time to go into details, but  I  feel that Parliament 
should know  where the Commission stands  on the  1980  supplementary 
budget  and the 1981  general budget,  both of which were declared 
adopted by your PI•esident in December. 
I '\ 
\  ., 
~~~~-~~~-~------------------
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Parliament is aware of the dif.:ficul  ties which have  arisen within 
the Council.  It knotm  that certa3.n 1>Yember  States consider that 
the procedure lai(l doNn  thr1  r·~,_rl  by  th~ Financial 
Regulation has been breached,.  It jp,  f0::- th'3  C::n.mcil  to  comment 
on its position,  and I  am  ~:mre that its Presjdent will do  so 
during Wednesday's  debate.,  As  fer  a~ the Commission is 
concerned - and here  I  speak for each and e1."ery  Member  - I  would 
like to make  it quite clear that we  consider both the 
supplementary budget for 1980  and the budget for 1981  to be 
legal and hence enforceable.  In this connection I  would point 
out that if the entering of own  resources is, to a  certain 
degree,  automatic,  the Commission has  a  d~ty, as far as expenditure 
is concerned, to check on both t}+e  viability and the regularity 
of commitment. 
Where  is this situation leading?  The  issues are two-fold: 
legal and political.  I  do  not need to tell you that certain 
Member  States have failed to make  the  p~yments flowing from 
adoption of the 1980 supplementar,y budget.  The  situation with 
regard to the 1981  budget is less clear and there are still 
doubts as to the position of certain }.~ember States.  The 
Commission is looking into the matter.  But  Parliament  can 
rest assured that, if it finds that certain Member  States have 
committed irregularities, it will want the situation rectified. 
If the Member  States do  not do  so of their o~~ free will - and 
this is the Commission's earnest hope - then the Commission, 
in its role as gwmiian of the Treaties, will have no  option 
but to take legal action.  It will obviously keep Parliament 
informed of ~evelopments. 
J - ,.\ 
j 
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So  much  for the  lega~,- Now  for the political.  The  Commission  considers 
that today's budgetary problems  must  be  discussed by the institutions, 
that political solutions must  be  found.  It has felt for some  time 
that operation of the  procGdure  could be  improved  and  believes 
that in this context the institutions have  an obligation to each other 
and more  importantly to our Community. 
Revision of the Financial Regulation will give us  an opportunity of 
discussing and  solving a  number  of these difficulties.  But  essentially, 
the two  arms  of the budgetary authority must  endeavour to ensure that 
the difficulties we  have  experienced over the last three years do  not 
recur.  It is vital, for instance,  that the conciliation procedure 
should live up  to its name.  The  Commission,  and its President,  is 
prepared to play its full part here. 
I r 
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Madam  President, Le.d..ies  and Gentlemen, 
You  will have noticed that I  have  purposely confined ~self, on 
this, our first encounter,  to assuring you that the new 
· Commission is well  aware  of Trrhat.  is at stake as it takes office. 
It is ready and trilling to shoulder its responsibilities.  It 
will alwSiYs  do  so with courage  and de1(emination. 
But I  would like to make  it clear, here  and now,  that Europe, 
and hence the Colll..muni ty, is not run solely by ":Brussels", by 
stateless technocrats far-removed from  dey-to-d~ reality.  If 
the Community  is misund.erstood, if not  viewed with suspicion, 
by many Europeans,  much  of the blame  can be laid at the door of 
the Governments  of the Member  States.  Since our governments 
are incapable,  as the recent European Council in Luxembourg 
demonstrated,  of defining either the content or the shape of 
European Union,  the Commission  declines all responsibility for 
the delqys  and the setbacks which the public rightly denounces. 
At the same  time - and providing you can spot the enem;,  - I  would 
urge you,  Ladies and Gentlemen,  to be ruthless whenever we  fail in 
our task.  Let  me  Sa(!  again that critical vigilance by you,  the 
representatives of the people of E'IU'ope,  is essential to the 
life of Europe's instititions. 
In a  few weeks'  time,  when  we  present our propamme, you will be 
able to  judge for yourselves whether or not we  are lacking in 
determination or in imagination.  Meantime,  let us work together 
to restore institutional peace, and recreate  a  climate of 
understanding,  mutual trust and cooperation.  It is to this end, 
that I  stand before you.  Thank you for your kind attention. 
/ \ 
COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
Strasbourg,  le 12  janvier 1981 
Embargo  :  17.30 heures 
A verifier d'apres·le texte prononce 
Discours  prononce  par M.  Gaston  THORN 
President de  la Commission  des  Communautes  Europeennes 
devant  le Parlement  Europeen 
(Strasbourg,  lund!  12  janvier 1981) Madame  le President, 
Un  chacun  d 'entre  vous  comprendra  combien  il m' est  difficile  de  cacher 
1'  emotion  que  j 'eprouve  en  penetrant  dans  ce~  hemicycle,  pour  avoir 
appartenu  10  ans  durant a cette Haute  Assemblee,  pour y avoir ete elu avec 
vous  en  juin  1979  et  pour  y  avoir  siege a 4  reprises  comme  President  du 
Conseil .et ou  mon  regard  decouvre  encore  tant et tant de  visages familiers. 
A travers vous,  je revois  les nombreuses  etapes  qui  ont  marque  le  combat 
politique qui fut le mien  et dont le moment  present constitue assurement un 
point  fort. 
Il ne  saurait toutefois y  avoir a mes  yeux  de  difference dans  la finalite 
ou  le  degre  de  1 'engagement  selon  qu 'on  se  trouve  dans  telle  ou  telle 
fonction.  Ce  qui  est a la  fois  nouveau  et  redoutable  pour  celui  qui  se 
presente aujourd'hui devant vous  est d'avoir ete charge par les  10  gouver-
nements  des Etats membres  de  la difficile mission de  presider aux  destinees 
de  !'Institution qui est censee constituer le moteur  du  processus d'inte-
gration  europeenne,  alors  que  des  difficultes  de  toutes  sortes  qui 
entravent  depuis  des  annees  notre  longue  et  penible  marche  en  avant 
l'assaillent de  toutes parts. 
Ceci  pour vous  dire que  je suis pleinement conscient du  poids  ecrasant de 
la mission qui  m'a  ete confiee.  A ce  titre,  je voudrais  rendre un  vibrant 
hommage  a mes  illustres predecesseurs,  et en particulier a Roy  Jenkins qui 
a  tenu la barre durant les 4 annees €coulees avec determination et courage. 
Je  compte,  tout  comme  mes  collegues qui  ont  tous  tenu a etre presents  en 
cette solennelle circonstance,  sur le concours  des elus de  nos  peuples.  Ce 
faisant,  nous  nous  efforcerons  ensemble  de  maintenir  resolument  le  cap 
trace  a  notre  generation  par  Robert  Schuman,  le  plus  illustre  des 
europeens.  La  satisfaction  des  espoirs  legit~~es  de  270  millions 
d'europeens est a ce  prix. - 2  -
La  Commission  tient a  s 'associer  a  1 'hommage  qui  vient  d 'etre  rendu  au 
nouvel  Etat  membre  qui  a  rejoint  la  Communaute  au  debut  de  cette annee. 
Nous  saluons  tout particulierement les representants de  la nation grecque 
qui vous  ont rejoint sur ces banes.  Je ne  voudrais m'etendre ici sur tout 
ce que  la Grace  signifie pour l'Europe et pour chacun de  nous.  Mais  ce que 
j'entends souligner c'est que nous  semmes  tous conscients des espoirs et de 
la grande foi politique qui ont motive le souhait de  la Grace  de  s'arrimer 
au  projet communautaire.  Le  nouvel  elargissement de  notre  Communaute  doit  . 
nous  encourager  parae  qu 'il confirme  la  vi  tali  te  et  1 'at  trait  de  notre 
entreprise. Il doit rappeler aussi a  toutes les Institutions leurs respon-
sabilites et leurs obligations. 
Dans  une  premiere phase les avantages politiques de  l'elargissement seront 
sans  doute  souvent  ternis  par  les  problemes  engendres  par  1'  insertion 
d'une  economie  moins  prospere  dans  notre  Communaute,  a  un  moment  ou  tout 
dans  le monde  eprouve  des  difficultes.  Je  souhaite  vivement  que  dans  ces 
moments,  de  meme  que lors de  nos negociations avec les candidats restants a 
l'elargissement,  nous  ne  perdions pas  de  vue  les objectifs politiques qui 
nous  sont  communs  :  la creation de  l'union europeenne  fondee  dans le droit 
et la democratie.  Nous  ne  devons  pas  decevoir  ceux  qui misent  sur nous. 
Ceci est d'autant plus important que nous fetons cet heureux evenement dans 
un  climat  general  morose,  pour  employer  un  mot  a  la  mode.  Je  n 'ai  pas 
besoin  de  vous  le  dire.  Notre  societe  affronte  une  arise  economique  et 
morale d'une extreme gravite. Ce  qui est inquietant c'est qu'au meme  moment 
on  constate  dans  notre  Communaute  une  desaffection  des  citoyens  pour  le 
projet  de  l'union  europeenne.  Son  importance  et sa  signification ne  sont 
souvent plus tres bien per9ues. 
Les  perspectives pour les annees  1980  ne  sont pas rejouissantes.  La  reces-
sion economique  s'amplifie et prend des proportions mena9ant  non  seulement 
la prosperite mais  lea  fondements  de  notre  societe et laissant  envisager 
jusqu'a un  changement  de  civilisation. - 3  -
Je reste profondement persuade que  le projet consacre par les  Traite~ qui a 
permis  de  reconcilier  et  de  reconstruire  1 'Europe  devastee  et  aus~i  de 
faire ensuite sa prosperite, represente notre seule chance de  salut face a 
la  crise  economique  et  sociale  qui  menace  notre  societe  ju~que dans  ses 
valeurs essentielles.  Car,  nous  le savona tous,  ce n'est pas  seulement  le 
bien-etre et la sante economique  qui  sont en  peril. 
Comme  11 y a  plus de  trente-cinq ans,  lorsque six gouvern~ments convaincus 
qu 'ils  ne  sauraient  venir  a  bout  de  memes  difficul  tes  auxquelles  ils 
etaient  confrontes  ont  decide  d'agir  de  concert,  de  meme  aujourd'hui  et 
alors que  ces  memes  Etats  ont a affronter  avec  d'autres les pretentions, 
voire  les  convoitises  de  geants  d 'une  taille  exceptionnelle,  1 'idee  de 
s'unir pour mieux  agir garde  pour celui qui vous  parle a la fois  toute  sa 
force et toute  son actualite. 
Les  objectifs que  nous  poursuivons  se  trouvent  solennellement  ancre~ dans 
les preambules  de  nos  traites.  Je rappelle pour  memoire  que  nou~ vi~on~  : 
a etablir les fondements  d'une union sans cesse plus etroite entre 
les peuples  europeans, 
a assurer par une  action commune  le progres economique et social de 
nos  pays  en  eliminant  les barrieres qui divisent l'Europe, 
a poursuivre  nos  efforts pour !'amelioration constante  des  condi-
tions de  vie et d'emploi  de  nos  peuples, 
a eliminer  les  obstacles  existants  et  a promouvoir  une  action 
concertee  en  vue  de  garantir  la  stabilite  dans  l'expan~ion, 
l'equilibre dans  les echanges et la loyaute dans la concurrence, 
a renforcer  l'unite de  nos  economies  et en  assurer  le  developpe-
ment  harmonieux en  reduisant l'ecart entre les differentes regions 
et le retard  des  moins  favorisees, 
a  contribuer,  grace  a  une  politique  commerciale  commune,  a la 
suppression  progressive  des  restrictions  aux  echanges  interna-
tionaux, 
a confirmer  la  solidarite qui  lie  l'Europe  et les  pays  d'outre-
mer,  et a assurer le developpement  de  notre  prosperite. - 4  -
Voila  les circonstances dans  lesquelles la nouvelle  Commission  assume  son 
mandat.  Qui  pourrait done  mettre en  doute que  la Commission  est une  insti-
tution  politique.  Elle  1 'est  par  nature,  elle  1 'est  par  la  volonte  des 
parties  contractantes  aux  Traites,  elle l'est aussi  bien  par  necessite. 
Son  r8le est d'etre le moteur  de  l'entreprise d'integration europeenne et 
le gardien  des  traites.  Elle est le  rouage  central du  dialogue entre les 
Institutions de  la Communaute.  Quand  11  s'agit de  relever les defis de  la 
crise et de  repondre  aux  espoirs des  citoyens,  une  part essentielle de  la 
tache  lui incombe. 
La  nouvelle  Commission,  associe  dans  sa  composition  une  grande  richesse 
d'experience  a  des  talents nouveaux.  Je  vous  dirais,  en  presentant notre 
college,  tout  naturellement  un  mot  de  la  fa9on  dent  nous  nous  semmes 
organises. 
Je  n'ai  pas  besoin  de  vous  presenter  la  plupart  des  membres  de  notre 
college,  car ils ont  ete vos  interlocuteurs  devoues  et apprecies  pendant 
des  annees.  Un  mot  des  nouveaux  qui  tous  ont  servi  avec  distinction et 
devouement  leur pays  avant  de  repondre a  la vocation europeenne.  Ils sent 
tous  d'anciens  parlementaires.  M.  Contogeorgis,  au  passe  politique 
courageux,  nous  vient de  Grece.  Il a d'ailleurs,  comme  vous  le  ~avez, mene 
avec  grande efficacite la negociation d'adhesion de  son  pays  avant de  nous 
rejoindre.  M.  Nar jes,  ancien  haut  fonctionnaire  de  la  Commission,  a 
abandonne  son  mandat  de  parlementaire  federal  pour  nous  rejoindre.  M. 
Andriessen,  redoutable  comme  tous  les  anciens  ministres  des  finances  et 
tous  les  chefs  de  groupes  parlementaires,  nous  vient  des  Pays-Bas.  M. 
Richard,  ancien  parlementaire  britannique,  s'est  fait  une  reputation 
internationale  en  tant que  Representant  du  Royaume-Uni  aux  Nations-Unies 
et  enfin  mon  ami  O'Kennedy  dent  vous  avez  apprecie  toute  !'urbanite  et 
l'efficacite  lorsque,  il y  a  a  peine  deux  ans  en  tant  que  President  du 
Conseil,  11  etait votre constant interlocuteur sur le bane  oppose  a  celui 
dent  je vous  parle. - 5  -
Vous  connaissez la fa9on  dont nous  nous  sommes  reparti le travail.  Cela a 
ete publie et commente.  Cela  vous a  ete diffuse.  Je souhaite confirmer ici 
notre  volonte  d'oeuvrer  en  college  bien  soude  et  solidaire et vous  dire 
qu 'effectivement  notre  repartition  des  portefeuilles  traduit  avant  tout 
notre souci de  renforcer notre cohesion interne et de  donner tout son  sens 
a  notre caractere collegial.  Nous  sommes  conscients de  ce que  les tensions 
et distorsions que  la  crise  cause  au  tissu social  peuvent  engendrer  des 
bouleversements  dans  notre  Communaute.  Pour  cette  raison  nous  sommes 
resolus a  nous  epauler solidement les uns  les autres et notre collegialite 
est avant tout une  solidarite. Ce  n'est qu'ainsi que nous pourrons faire le 
meilleur usage  de  tout  ce que  nous  apportons,  chacun  de  nous,  au titre de 
!'experience et du  talent,  au  service de  la cause  communautaire. 
C'est  dans  cet  esprit aussi  que  ce  matin  nous  avons  taus  pris  devant  la 
Cour  de  Justice  !'engagement  solennel  d'exercer  conformement  aux  Tra!tes 
nos  fonctions  en  pleine  independance,  dans  !'interet  general  de  la 
Communaute  eta ne  solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouverne-
ment  ni d'aucun autre organisme. 
Je  voudrais  souligner  1 'importance  de  cet  engagement  solennel  qui  ne 
saurait  se  concevoir  comme  une  simple  formalite,  il  correspond  a  une 
exigence  fondamentale  de  notre mandat. Madame  le President, 
Mesdames,  Messieurs, 
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J'ai ete  frappe  de constater qu'au cours de  ces dernieres annees et en 
particulier  depuis  que  vous  tenez  votre  legitimite  directement  du 
suffrage  universe!,  de  trop  frequentes  querelles  de  forme  et de  fond 
risquait  de  tendre  les  relations  entre  nos  deux  institutions.  Cette 
constatation fut egalement mise  en  exergue au  recent Conseil europeen 
de  Luxembourg,  qui  a  deplore  cette  lutte  permanente  entre 
institutions.  Aussi le premier souci de  cette nouvelle Commission fut-
il de  se pencher sur cette question essentielle avant meme  d'entrer en 
fonction  des  notre  premiere  reunion  informelle. 
Sans vouloir tirer, ace stade, des conclusions,  notre college a  d'ores 
et deja su degager quelques orientations concretes  :  je vais en saisir 
incessamment le President de  votre Haute Assemblee.  Ce  que  nous visons 
des  a  present  c' est  de  dresser  1' inventaire  de  toutes  les  mesures 
susceptibles d'ameliorer notre participation a  vos  travaux et partant 
a  renforcer le necessaire dialogue entre nos  deux  institutions. 
Ce  dialogue doit s'engager dans  la clarte et la franchise. 
Qu'il  me  soit permis,  compte  tenu  de  l'actualite,  d'evoquer  dans  ce 
contexte,  les  questions  budgetaires  sur  lesquelles  la  Commission  a 
deja  eu  un  premier debat.  Je  ne  souhaite pas m'etendre  longuement  sur 
cette affaire aujourd'hui mais  je crois qu'il est utile cependant que 
le  Parlement  prenne  connaissance  de  la  position  de  la  Commission 
concernant  le budget  supplementaire  pour  1981  et le budget general de 
1980  que  le President du  Parlement a  declare adoptee  en  decembre. 
Le  Parlement  est  au  courant  de  ce  que  certaines  difficultes  sont 
survenues au  sein du  Copseil et que  certains Etats membres  ont estime 
qu'il y  avait eu  un  detournement de  la procedure requise par le Traite 
et par le Reglement  Financier.  C'est au  Conseil a  se prononcer sur sa 
position et  je ne  doute  pas  que  le  President  du  Conseil  donnera  des 
indications en ce qui concerne !'attitude de  son institution au  cours 
du  debat  de  mercredi prochain. - 7  -
En  ce  qui  concerne  la  Commission,  et  je  parle  en  cela  au  nom  de  notre 
college,  laissez-mol vous dire clairement que  nous considerons que  tant le 
budget  supplementaire pour  1980  que  le budget pour 1981,  ont une  existence 
legale et sont de  ce fait,  executoires.  A cet egard,  je rappelle que s'il 
existe certains automatismes en ce qui concerne !'inscription des ressour-
ces  propres,  la  Commission  doit  verifier,  au·  niveau  des  depenses,  tant 
l'opportunite que  la regularite de  !'engagement de  celles-ci. 
Quels vont etre les developpements futurs ? Il y  a  deux  aspects a ceux-ci  : 
les  aspects  legaux  et les  aspects  politiques.  Les  Honorables  Membres  de 
cette  Assemblee  sont  certainement  au  courant  que  certains  Etats  membres 
n'ont pas fait les paiements qui resultant de  !'adoption du  budget supple-
mentaire de  1980.  En  ce qui concerne le budget  1981,  la situation est moins 
claire  et  il y  a  encore,  a ce  jour,  des  doutes  quant a la  position  de 
certains  des  Etats  membres.  La  Commission  examine  actuellement  la 
situation  mais  le  Parlement  doit  etre  assure  que  dans  les  cas  ou  des 
irregularites auraient ete commises  par certains Etats membres,  la Commis-
sion estime que la situation devrait etre regularisee. Si les Etats membres 
ne  regularisent  pas  la  situation  volontairement,  ce  que  la  Commission 
souhaite  fermement,  alors  la  Commission,  en  tant  que  gardienne  des 
Traites,  n'aura pas d'autre alternative que  de  prendre les mesures  legales 
prevues.  La  Commission  tiendra evidemment  le Parlement informe de  !'evolu-
tion de  la situation. 
Enfin,  venons-en  a 1'  aspect  poli  tique.  La  Commission  considere  que  les 
problemas  budgetaires actuels  doivent  etre discutes  par  les  Institutions 
et  que  des  solutions  politiques  doivent  etre  trouvees.  La  Commission 
considere  depuis  quelque  temps  que  la procedure  budgetaire  devrait  mieux 
fonctionner et que  les Institutions ont une  obligation,  pour ce faire,  les 
unes a l'egard des autres, mais surtout a l'egard de notre Communuate.  Nous 
aurons  1 1 occasion  de  discuter  et  de  resoudre  certaines  des  difficultes 
lors de  la revision du  Reglement  financier.  Mais il faudra surtout que  les 
deux  branches de  l'autorite budgetaire fassent des efforts pour eviter que 
se  reproduisent  a 1 'avenir  les  difficul  tes- que  nous  connaissons  depuis 
trois ans.  A ce propos, il faut que la procedure de  conciliation fonctionne 
reellement.  La  Commission  et  son  President  ont  la  volonte  de  participer 
pleinement a cet effort. - 8  -
Conclusion 
Madame  le President,  Mesdames,  Messieurs, 
Comme  vous  le  reconnaitrez,  je  me  suis  volontairement  limite  en  cette 
premiere  prise  de  contact  a  rappeler  que  la  nouvelle  Commission  est 
consciente  de  l'immense  enjeu  qui  pese  sur  sa  mission.  Elle  est  prete  a 
assumer  les responsabilites qui sont les siennes.  Elle le fera chaque  fois 
avec  courage  et determination. 
Mais  il doit etre clair des aujourd'hui que  l'Europe et done  la Communaute 
ne  sont pas exclusivement l'affaire "de ceux de  Bruxelles",  ces technocra-
tes  apatrides  fort  eloignes  des  realites  quotidiennes.  Si  la  Communaute 
est  souvent  meconnue,  voire  mal  jugee  par  un  grand  nombre  de  nos 
concitoyens,  c' est  aussi  et  avant  tout  1'  affaire  des  gouvernements  des 
Etats membres.  Dans  la mesure ou  ces derniers sont dans l'incapacite,  comme 
l'a montre  le recent Conseil Europeen de  Luxembourg,  de preciser le contenu 
et meme  les contours de ce qui pourrait etre l'union europeenne,  ce college 
decline  la  responsabilite  des  lenteurs  et  des  echecs  denonces  a  juste 
titre. 
En  revanche, eta condition de  ne  jamais vous  tromper d'adversaires,  soyez 
severes,  Mesdames  et Messieurs  les  parlementaires,  chaque  fois  que  nous 
aurons failli a notre tache,  je le dis et le repete,  la vigilance critique 
de  la  representation  europeenne  est  essentielle  dans  la  vie  des 
institutions europeennes. 
Vous  jugerez  des  les  mois  prochains  a 1'  occasion  de  la  presentation  du 
programme  d'action si nous  avons  manque  de  determination,  d'imagination. 
En  attendant,  convenons  ensemble  des aujourdh'ui de  tout faire faire pour 
recreer entre nous cette indispensable paix institutionnelle, c'est-a-dire 
un  climat d'entente et de  confiante cooperation.  Ceci est l'objectif meme 
des quelques mots que  je viens de  vous  adresser et pour lesquels vous  avez 
bien voulu  me  preter votre attention. 